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その結果を分析ワークシートの理論的メモ欄に記入   Ⅲ。結 果
した。データは継続的に比較分析し,概念を分類し
てまとめる作業を繰 り返してカテゴリーを生成して   1.研究対象者の属性
いき,結果図とス トー リーラインを完成させた。な    研究対象者の属性は,表1のとおりである。男性
お,分析過程においては,研究者間での意見の一致   20名,女性6名で,年齢は,20代9名,30代15名,
がみられるまで検討を行った.           40代2名で,平均年齢は31歳(SD5.10)であった.
4.倫理的配慮                   就労中は14名で,正規雇用者が2名,非正規雇用者
本研究は,研究者らの所属機関における倫理審査   が12名であり,居場所通所者は9名であった.就労
委員会の承認を得て実施した (承認番号2014003).  中の14名のうち,ひきこもり期間が5年以下が10
対象者には,研究参加を確認する際に自由意思での   名であり,71.4%を占めていた。10年以上の長期の
参加であること,研究参加の拒否・撤回ができるこ   ひきこもり者は7名で,そのうち2名が就労してお
と,その際,不利益は被らないこと,個人情報保護   り,1名は正規職員であった。小中学校での不登校
の厳守,デー タの保管方法や処理,結果の公表方法   経験者は8名で,5名がそのまま継続していた。
などについて,文書と口頭で説明し同意書を取 り交   2.ストー リーライン




リー は【 】,概念は〔 〕で示す.
表1.研究対象者の属性
性別 年齢  現在の状況      ひきこもり期間       受診歴と診断名      社会資源利用状況
1 男性 20代 アルバイト  ①2年 (中2～)②3年 (20歳～)  無         センター,ステーション2 男性 20代 サポステ通所 3年(24歳～)           無       ステーション,相談機関
3 女性 20代 アルバイト  4年(23歳～)           無       センター
4 男性 20代 居場所通所  ①4年 (中3～)②3年(23歳～)  無         居場所
5 男性 20代 居場所通所  13年(小5～)           有,抑うつ状態   居場所
6 男性 20代 居場所通所  4年(24歳～)           無       居場所
7 男性 20代 居場所通所  4年(19歳～)           無       ステーション,居場所
8 男性 20代 アルバイト  3年(中2～)           有,抑うつ状態   居場所
9 女性 20代 正規職員   3年(23歳～)           無       ステーション
10 男性 30代 居場所通所  11年(23歳～)          有,抑うつ状態   居場所
11 女性 30代 アルバイト  3年(27歳～)           有,パニック障害  ステーション
12 女性 30代 アルバイト  ①2年 (中2～)②4年 (21歳～)  無         ステーション
13 男性 30代 アルバイト  ①2年 (中2～)②5年(21歳～)  有,社会不安障害  ステーション
14 男性 30代 正規職員   15年(中2～)           無       ステーション
15 男性 30代 居場所通所  2年(22歳～)           無       居場所
16 男性 30代 契約社員   5年(22歳～)           無       ステーション
17 男性 30代 アルバイト  2年(22歳～)           有,パニック障害  居場所,ステーション
18 女性 30代 居場所通所  3年(中2～)           有,発達障害    フリースペース,居場所19 男性 30代 居場所通所  10年(高2～)           無       ステーション,居場所20 女性 30代 アルバイト  2年(24歳)            無         ステーション,居場所
21 男性 30代 居場所通所  10年(23歳～)          有,発達障害    サポステ,居場所22 男性 30代 アルバイト  8年(22歳～)           有,強迫性障害   ステーション居場所
23 男性 30代 アルバイト  7年(22歳～)           無       ステーション,カウンセリング
24 男性 30代 アルバイト  ①10年(22歳～)②3年(34歳～) 有,抑うつ状態   居場所
25 男性 40代 居場所通所  18年(中2～)           有,強迫性障害   居場所




























|       〔社会への志向と動けない自分との間で葛藤〕       |
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斎藤 環 :ひきこもりはなぜ「治る」のか? 精神分析的
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The Psycho:ogical Process which Led Persons in a Situation of Hikikomorito Take First Step
from its Situation to Approach Support Organization and Farnily Support
A/1asako Saitol)Emiko Honma2) MamOru NaitoD  seikO Tanabel) Toru SatoD  Rie KobayashiD
l)Niigata Seiryo University Department of Nursing
2)Niigata Seiryo University Graduate School of Clinical Psychology
Key、Ⅳords: hikikomori,psychological process,family support,modined grounded theory approach
By carrying out interview―questionnaires with persons who have experienced hikikomori(social withdrawal)
and focusing on the emotions of their famil,‐n particular,the parentttthe aim of the present study is to darify
the psychological process which led these persons to take the nrst step fronl their hikikomOri state to approach
support organizations and to obtain suggestions for fanlily support.Senli―structured interview  were carried out
with 26 research subiects,and as a result of analysis using the amended grounded‐theory approach,the process
was broken down into three categories“a lon ly struggl  in the family",“brewing of power in tolerated en宙ron―
ment'' ,and“proceed toward goal with fanlily support'' .There were three important turning points in the process.
First, “parents calrning down their own condemnation" made possible “the feeling of being trapped decreasing" .
Second,the family becoming“a saf  base where one can return anytilne"led to``a desire to approach a support or―
ganization" .Third, “being encouraged" at appropriate tilnes led to action facilitating direction toward support or―
ganizations.As for the nrst,since the parents'response and iudgment are key inauences,they can be expected to
shorten the withdrawal period of the status of hikikomori.A/1oreover,in terms of fanllly support,key pOints are:ex‐
plaining the progress of the process to the hikikomori making assessments at certain points to idendfy the stage at
which she or he is currently;and thinking together about the characteristic actions at that stage and the necessary
personal connections on an individual level.In doing so,explalning the aforementioned three turning pOints,and
encouraging an understanding of the importance of cooperation of the hikikomori's parents with the hikikomori
her/himsell are also important points in order to prevent a prolongation of the hikikomori state.
